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集団状況への参加が促す説得の承諾
本多ハワード　素子・藤　美月・山本　夏希
Promotion of compliance to the persuasion by participation to the group situation
Motoko HONDA-HOWARD, Mizuki FUJI, and Natsuki YAMAMOTO
An experiment was conducted to investigate the effect of participation to the group situation on compliance 
to the persuasion.  Twenty eight female university students were randomly assigned to the one of the two 
experimental conditions; evaluating the value of the product (pre-evaluation) and generating ideas for 
promoting its sales in a three-member-group (PG), or pre-evaluating and generating ideas individually (NPG).
Participants in PG followed two rules, raising their hand before presenting an opinion and clapping their 
hands after someone else presented an opinion. Following this, participants again evaluated the value of the 
product (post-evaluation).  Results indicated no differences in pre-evaluation scores between the two groups, 
whereas there were significant differences in post-evaluation scores. 
We also investigated the relations among independent-construal-of-self score and evaluation scores, but no 
significant correlations were found.  We discussed the appropriateness of the experimental manipulation and 
the variables used in the experiment.
Key words : group situation（集団状況），persuasion（説得），deception（欺瞞）













































































































































































































































































ろ、差はなかった （相互独立的自己観 t （26）＝ .59, 







参加の主効果の傾向がみられた （F （3,22）＝3.22, 
p<.10, Wilks’ Λ＝ .71, Partial η2＝ .29）。相互独立
的自己観の効果 （F （3,22）＝1.60, n.s., Wilks’ Λ＝ 
.82, Partial η2＝ .18）、協同効用の効果 （F （3,22）＝
1.07, n.s., Wilks’ Λ＝ .87, Partial η2＝ .12） はいず
れもみられなかった。
参加の効果を変数別にみると、価値評定の変化
のみ、 両群に差がみられた （F （1,24）＝9.67, p<.01, 
Partial η2＝ .29）。参加あり群は、参加なし群より
も、集団討議後にタオルの価値評定値が上昇した
（参加あり群 M＝8.87 SD＝6.25, 参加なし群M＝
2.31 SD＝5.78）。タオルの価格評定の 2変数につ
いては、いずれも効果はみられなかった （価格評
定 （F （1,24）＝ .00, n.s., Partial η2＝ .00; 差 額 評





















23.84, p<.001, Wilks’ Λ＝ .52, Partial η2＝ .48）と、
参加×繰り返しの交互作用効果 （F （1,26）＝8.21, 




効果はみられなかったが （F （1,26）＝ .03, n.s.）、2
回目の評定には、参加の効果があり、両群には差
の傾向がみられた （F （1,26）＝3.72, p<.10）。
また、参加あり群は、評定の変化の単純主効果





参加あり群 ＊1 参加なし群 ＊2
Mean SD Mean SD
価格（円） 486.33 61.19 484.62 46.30
普段のタオルとの差額（円） －55.00 168.96 －28.85 226.04
商品評価合計（前） 52.00 9.10 51.38 8.45
商品評価合計（後） 60.87 10.41 53.69 9.08
相互独立的自己観 43.47 7.77 41.77 8.77
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